























































　The purpose of this study was to investigate the effect of a group stress management program on 
physical and psychological stress responses in Japanese undergraduates. The program consists of three 
relaxation methods :breathing, progressive muscle relaxation method, and quided imagery. Seventeen 
participants were assigned respectively to either an intervention (N = 10) or a drop-out group (N = 7). 
They responded to Stress Response Scale-18 (Suzuki et al., 1997) and took their pulse at three times (pre, 
post, and follow-up). The results of the intervention group showed that the group stress management 
program may be effective in decreasing the degree of feeling of helplessness. However, no intervention 
effects were found for other psychological and physical stress responses. It suggested that there were 
no significant effects of the program compared to the drop-out group. The increase of participants and 
























































































（SRS-18総得点 :  F (3, 36) = .25, n.s. ;抑うつ‐不安 :  F (3, 
36) = .50, n.s. ;不機嫌‐怒り :  F (3, 36) = .12, n.s. ;無力感 :  




















生の平均（男性 :  14.75点, SD = 12.16, 女性 :15.70点, 
SD = 11.39）よりも高かったが，ポストアセスメント




時期に有意差が認められた（F (2, 18) = 9.22, p < .01）。
Bonferroni法による多重比較の結果，フォローアップ
時の「無力感」の得点がプレアセスメント時よりも有意













女性 :  5.03点, SD = 4.11）よりも高かったが，フォロー














は有意ではなかった（総得点 :  t (15) = -1.04, n.s. ;  抑う
つ－不安 :  t (15) = -.98, n.s. ;  不機嫌－怒り :  t (15) = -.96, 















効果は有意ではなかった（総得点 :  F  (1, 14) = .09, n.s. ;  
抑うつ－不安 :  F  (1, 14) = .02, n.s. ;  不機嫌－怒り :  F (1, 
14) = .25, n.s.）。効果量についてもいずれも小さいもの






た（F  (1, 15) = 5.73, p < .05）。Bonferroni法による多
重比較の結果，介入1ヵ月後に「無力感」得点は有意に
低減していたが（p < .05），群間に有意な差はなかった。

























































（1997）が示す大学生の平均（男性 :  4.85点, SD = 4.60 ;  
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註
（1）脈拍については，DO群のデータが完全にそろわなかっ
たことから，今回は解析から除外した。また，DO群のポスト
アセスメント時のSRS-18についてもデータが十分に集まらな
かったため，今回はプリアセスメントとフォローアップの比較
のみとした。
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